












A qualitative difference of accents of the Yeongwol dialect in Korea
－Focus on Sangdon-eup－
KANG. Youngsuk
SUMMARY : The purpose of this study is to clarify the qualitative difference of the
accents of the Yeongwol dialects in South Korea. In previous studies, Yeongwol-eup
dialect of Yeongwol has a two-pattern accent system.
In this study, I focused on the accent of Sangdong-eup, a different region from
previous studies. I analyzed the Deokgu-ri dialect as a n＋1 accent system, in which
one word-tone and n-number accent-kernels are distinguished. Moreover, I also
interpreted the Kure-ri dialect as a three-pattern accent system, in which one accent-
kernel and two word-tones are distinguished. Both dialects have the accent system in
that both accent-kernel and word-tone coexist within the accent system of the noun.







































・母 音：/i, y, e, ø, ε,‐i, e, a, u, o/ /i:, y:, e:, ø:, ε:,‐i:, e:，a:, u:, o:/
・子 音：/p, t, s, c, k, p’, t’, s’, c’, k’, ph, th, ch, kh, m, n, r,  , h/
・半母音：/j, w/
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方言でも広く見受けられる音声的な現象であり，この方言でも音韻的な意味は
持たない。以下の音調型におけるこの種の下降調の表記は省略する。
⑴ ［pε（梨） ［pε］-ka（梨が） ［pε］-ta（梨だ）
これに対して，⑵のように，特殊付属語が付くと付属語のアクセントが活き
る。








1音節 2音節 3音節 4音節 5音節
①
［pε］-ka ［k’a］si ［cε］chiki ［sim］surc’e i ［co ］ipihe ki
梨 棘 くしゃみ 意地悪 紙飛行機
②
ka［ci so ［k’u］rak ta［ri］micir ke［ku］rihe em











［pε-ka ［kaci ［nunt’o ］ca ［hara］p eci ［hara］p eci-ta*
お腹 枝 瞳 祖父 祖父だ
［pε:-ka ［sa:ram ［ko:ku］ma ［ø:har］m eni ［ø:ha］rap eci

















⑷ ka［ci（茄子） ka［ci］-ka（茄子が） ka［ci］-ta（茄子だ）
これに対して，特殊付属語が付くと「語末核型規則」により付属語のアクセン
トが活きる。
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⑺ kho na［mur7） kho na［mur］-ita kho namur-［k’a］ci
（豆もやし） （豆もやしだ） （豆もやしまで）
4音節以上の語には，すべての付属語は名詞のアクセントに順接する。



















⑿ ［pε ［pε-ta ［pε-k’a］ci ［pe-po］ta
（お腹） （お腹だ） （お腹まで） （お腹より）
［kaci ［kaci］-ta ［kaci］-k’aci ［kaci］-pota
（枝） （枝だ） （枝まで） （枝より）
［nunt’o ］ca ［nunt’o ］ca-ta ［nunt’o ］ca-k’aci ［nunt’o ］ca-pota
（瞳） （瞳だ） （瞳まで） （瞳より）
［hara］p eci ［hara］p eci-ta ［hara］p eci-k’aci ［hara］p eci-pota





⒀ ［pε（お腹） ［pε］-e（お腹に） ［pε］-eto（お腹にも）
2の音調型は，HHL…で現れるのが原則であるが，文節の長さが4音節以
8）中期朝鮮語においても，これと平行する現象があり⒀はそれの反映であると考える。









⒁ ［pε: ［pε:-ta ［pε:-k’a］ci ［pε:-po］ta
（倍） （倍だ） （倍まで） （倍より）
［sa:ram ［sa:ram］-ita ［sa:ram］-k’aci ［sa:ram］-pota
（人） （人だ） （人まで） （人より）
［ko:ku］ma ［ko:ku］ma-ta ［ko:ku］ma-k’aci ［ko:ku］ma-pota
（薩摩芋） （薩摩芋だ） （薩摩芋まで） （薩摩芋より）
［ø:har］m eni ［ø:har］m eni-ta ［ø:har］m eni-k’aci ［ø:har］m eni-pota
（母方の祖母） （母方の祖母だ） （母方の祖母まで） （母方の祖母より）
［ø:ha］rap eci ［ø:ha］rap eci-ta ［ø:ha］rap eci-k’aci ［ø:ha］rap eci-pota
















⒂ ⅰ ka［ci（茄子） ka［ci］-ka（～が） kaci-［k’a］ci（～まで）















また，2音節語に属す kε:mi（アリ）と k e:ci（乞食），mε:mi（セミ）などは，単独では ‘RL’
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1音節 2音節 3音節 4音節 5音節
① ○］ ○］○ ○］○○ ○］○○○ ○］○○○○
② ○○］ ○○］○ ○○］○○ ○○］○○○
③ ○○○］ ○○○］○ ○○○］○○
④ ○○○○］ ○○○○］○
⑤ ○○○○○］






















⒃ ［tar14） ［tar］-ki ［tar］-kita15） tar-［k’a］ci





［ e］k‐imni（奥歯） ［ e］k‐imnita（奥歯だ）
14）形態音韻論的には，/tark/である。
15）下降の遅れによる［tar-ki］taとも発音される。
1音節 2音節 3音節 4音節 5音節
①
［tar］-ki ［sa］kwa ［ e］k‐imni ［ e］k‐imni-ta* *
鶏 林檎 奥歯 奥歯だ
2
［tar-i ［hakc’o ［opp’a］mi ［kapu］ciki ［kapu］ciki-ta*
月 学校 フクロウ ダニ ダニだ
［pj e:r-i ［o:ri ［k’o:nja ］i ［ø:nso ］k’urak ［ø:ha］rap eci
星 アヒル 猫 左手の指 母方の祖父
－2
kun［tu som［me］tu tek’o［pa］ri totokk’o［nja ］i
ブランコ 手首 キセル 野良猫
表3 名詞の音調型一覧
＊単独の語例は未発見
































































21 ⅰ．［ha］n‐ir（空） ⅱ．［ha］n‐ir-to（空も） ⅲ．ha［n‐i］-re（空に）


















1音節 2音節 3音節 4音節 5音節
① ○］ ○］○ ○］○○ ○］○○○ －
2 ［○】 ［○○】 ［○○】○ ［○○】○○ ［○○】○○○
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2005 2009・2010
1 2 3 1 2 3
②
a ●： ●：○ ●：●○ ●： ●：○ ●：●○
b ●：▷ ●：●▷ ●：●○▷ ●：▷ ●：●▷ ●：●○▷
c ●：▶ ●：●▷ ○●●▷ ●：▷ ●：●▷ ○●●▷
a ○ ●○ ●●○ ●（下） ●○ ●●○
b ●▷／○▶ ●●▷ ●●○▷ ●▷／○▶ ●●▷ ●●○▷
c ○▶ ●●▷ ○●●▷ ●▷／○▶ ●●▷ ○●●▷
－②
a ○ ○● ○●○ ●（下） ○●（下） ○●○
b ○▶ ○●▷ ○●●▷ ○▶ ○●▷ ○●●▷
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